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Subject Height Weight BestRecord 100m
S .O. 173 (cm 68.0 (kg)10.5 (sec
F .O. 163 57.0 10 .8








































Subject Distance Contactphase Airborne phase
Record Velocity Time Velocity Time
sec (m m/sec)
(sec) m/sec) sec
S.O. 1(S) 4.24 0.174 4.85 0.049 0.282
10.5 10 8.18 0.110 8.29 (.104 0.945
(11.0 50 9.63 0.102 10.04 0.115 1.127
90 9.糾 0.108 10.00 0.106 0,981
F.O. 1 S 4.21 0.148 5.06 0.061 0.412
10.8 10 8.28 0.110 8.43 0.095 0.864
11.2 50 9.91 0.087 10.25 0.143 1.644
90 9.55 0.088 10.07 0.137 1.557
S.K. 1(S{ 3.86 0,174 :.79 0.062 0.356
11.5 10 7.69 0.126 8,06 0.094 0.746
12.1 50 9.44 0.107 9.72 0.119 0.112
90 8.78 0.133 8.86 0.115 0.865
Mean
1(S 4.10 0.165 4.90 0.057 0.345
10 1.05 0.115 8.26 0.098 0.852
50 9.66 0.099 10.00 0.126 1.273

















































































































図4 1Running cycleにおける速度経過と身体各部の動き(走者F.O., 10m通過時)
T.M. (Trunk Movement)は上体の動き(前傾度)を示す。
S. C. G. Horizontal Movementは立位時の重心位置と身体重心位置との距経を示し,これにより暖のひねりが分かる。
C.G.-T. (Center of Gravity-Toe Aangle)はつま先と身体重心を結ぶ線が地面となす角度を示す。
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囲5 1 Running cycleにおける速度経過と身体各部の動き(走者S.K., 10m通過時)
T.M. (Trunk Movement)は上体の動き(前傾度)を示す。
S.C.G. Horizontal Movementは立位時の重心位置と身体重心位置との距離を示し,これにより腰のひねりが分かる。




S. C. G. Horizontal Movementは立位時の重心位置と身体重心位置との距経を示し,これにより腰のひねりが分かる。
C.G.-T. (Center of Gravity-Toe Aangle)はつま先と身体重心を結ぶ線が地面となす角度を示す。
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図7 1 Running cycleにおける速度経過と身体各部の動き(走者S.K., 50m通過時)
T.M. (Trunk Movement)は上体の動き(前傾度)を示す。
S. C. G. Horizontal Movementは立位時の重心位置と身体重心位置との距離を示し,これにより腰のひねりが分かる。
C.G.-T. (Center of Gravity-Toe Aangle)はつま先と身体重心を結ぶ線が地面となす角度を示す。
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図　1 Running cycleにおける速度経過と身体各部の動き(走者F.O., 90n通過時)
T.M. (Trunk Movement)は上体の動き(前傾度)を示す。
S.C. G. Horizontal Movementは立位時の重心位置と身体重心位置との距離を示し,これにより腰のひねりが分かる。




S.C. G. Horizontal Movementは立位時の重心位置と身体重心位置との距舵を示し,これにより腰のひねりが分かる。











































































図10 1 Running cycleにおける速度経過と身体各部の動き(走者F.O.,Start直後)
T.M. (Trunk Movement)は上体の動き(前傾度)を示す。
S..C. G. Horizontal Movementは立位時の重心位置と身体重心位置との距離を示し,これにより腰のひねりが分かる。




S.C. G. Horizontal Movementは立位時の重心位置と身体重心位置との距離を示し,これにより腰のひねりが分かる(
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